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Hidden and tool-free installation of an appliance in the furniture
1. Summary of the disclosure
The invention proposes an installation for fixing an appliance in furniture, wherein a fastening
element, e.g., a clip, which allows a tool-free installation/mounting of the appliance and the furniture.
The installation solution provides no visible mark/cavity on the furniture. The invention uses prefixed
clips on walls of the appliance, which allows their easy installation with home furniture.
2. Applicable Patent categorization
From applicable patent references, always with kitchen appliances
3. Technology domain
The invention is for a prefixed fasting element built-in with an appliance such as ovens, for fixing the
appliance with home furniture. The propose solution allows a tool-free installation of an appliance.
4. References
1. EP3354246B1 EQUIPMENT MOUNTING SYSTEM
Abstract:
A track mounting system including a mount with a mounting plate with a back surface and a front
surface, the back surface is opposite the front surface and at least one mounting stud coupled
to the back surface of the mounting plate, each mounting stud includes a stem portion that
extends outwardly from the back surface and an enlarged head portion disposed at a distal end
of stem portion. The mount also includes a release mechanism coupled to the front surface to
release the mount from a track. The track mounting system also includes an adaptor coupled to
the front surface of the mounting plate wherein the adaptor releasably couples with an equipment
interface of a piece of equipment.
2. US2016186925A1 CLIP AND RAIL ATTACHMENT SYSTEM
A47
J




Other supports for positioning apparatus or articles; Means for hand-held
steadying  apparatus  or  articles  for  supporting  on,  or  attaching  to,  an
object, e.g. tree, gate, window-frame, cycle repositionable
A47
F5 Rail constructions; Brackets
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Abstract:
A clip and rail attachment system, for mounting an accessory. comprises at least one rail member
having a longitudinal axis, a first end, a second end, a channel that extends substantially along
the  longitudinal  axis,  at  least  one  end  opening,  and  a  longitudinal  opening.  The  system  also
comprises at least one rail clip, having a channel engagement member and a mounting member.
The rail clip is suitable for slidable movement along the rail member and for supporting the
accessory on the mounting member. The channel communicates with the at least one opening
and the longitudinal opening allows for the mounting member to extend out from the channel
while clip is supported by the rail. The channel and the at least one opening are each of suitable
size and dimension to receive the channel engagement member, so as to allow rail clip to be
captured by the rail member and to slide there along in a direction that is substantially parallel
to the longitudinal axis.
5. Problem to be solved
In general, a kitchen appliance, such as an oven, is installed on a furniture by using screws. Such an
installation requires additional tools, i.e., screwdrivers, and a time consuming process and causes
the furniture to be damaged or have visible marks on its walls. Therefore, a person skilled in the art
desires to find a solution to improve the above-mentioned issues.
6. Proposed solution
The proposed invention provides an engagement structure between an appliance and a furniture by
applying at least one prefixed clip to the appliance. A hole is formed in the walls of the furniture to
engage with the prefixed clip. During the installation, a user directly aligns the prefixed clip to the
hole and engage them with each other so as to fix the appliance into the furniture. Accordingly, the
solution can reduce the installing time, provide a simplified installation without extra tools, and avoid
the walls of the furniture from occurring structure damages during the installation.
7. Description
Embodiment 1
As shown in figs. 1 to 2, an illustrative embodiment of an installation process of the invention
indicates how an oven is installed into a furniture (4). The oven comprises a housing and a front
frame (3) covering the housing, wherein the housing is formed by sidewalls (2). Further, the oven
comprises two clips (1) respectively prefixed with the right and left sides formed by the connections
of  the  right  and left  sidewalls  (2)  and the  front  frame (3).  The furniture  (4),  e.g.,  a  cabinet,  has  a
space for receiving the oven and comprises a housing having a number of side plates. Each of two
side plates of the furniture (4) corresponding to the right and left sidewalls
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(2) of the oven has a hole (7) formed on the interior surface and is engaged with the corresponding
clip (1).
As shown in fig. 2, one end of the clip (1) is formed in a claw shape to engage with the hole (7), and
the other end of the clip (1) is formed as a hook portion (8) for releasing the installation status of the
furniture (4) and the oven. Preferably, clip (1) is made of materials having good resilience.
Alternatively, the clips (1) will be prefixed on the central position of the sidewalls (2) of the oven and
comprises a rib (5) for enhancing the stable fixation level.
During an installation process, a customer or a worker for the appliance assembly service directly
pushes the oven into the space of the furniture (4). Therein each clip (1) is pressed into and thus
engaged with the corresponding hole (7) so that a steady engagement structure between the oven
and the furniture (4) is formed. As a result, the customer finishes the installation with external tools
in a short time.
On the other hand, during a process of removing the oven from the furniture (4), the customer
presses the hook portion (8) of the clips on both sides of the oven to release the clip (4) from the
holes (7). He or she thus removes the oven easily without any external tools.
In addition, such an engagement structure as an interlocking mechanism is formed inside the
furniture (4) so that no visible marks appear on the outer appearance of the furniture (4).
Embodiment 2
As shown in figs. 3 and 4, the other embodiment of the installation process of the invention indicates
how the oven is installed into the furniture (4). In comparison with embodiment 1, the difference is
that embodiment 2 discloses that the hole (7) size of the sidewall (2) is deeper in-depth and wider in
width. If a user directly pushes the oven into the furniture (4) during an installation process, an
engagement structure formed by the clip (4) and the hole (1) may be unstable and easily released.
In order to form a steady installation of the oven and the furniture (4), a distance clip (6) for fitting
and engaging with the clip (1) is prefixed on the hole (7). Therefore, the oven and the furniture (4)
still have a steady engagement structure by snapping the clip in the distance clip (6).
Accordingly, the invention provides an engagement structure between an appliance and a furniture
to reduce the installing time, provide a simplified installation without extra tools, and avoid the walls
of the furniture from occurring structure damages during the installation.
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Figure 1 showing an illustration of an installation process for an oven and a furniture according to
embodiment 1 of the invention.
Figure  2  showing  an  illustration  of  an  engagement  structure  of  a  clip  and  a  hole  according  to
embodiment 1 of the invention.
Figure 3 showing an illustration of an installation process for an oven and a furniture according to
embodiment 2 of the invention.
Figure  4  showing  an  illustration  of  an  engagement  structure  of  a  clip  and  a  hole  according  to
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如图 3和图 4所示，本发明的另一实施例表示炉子如何安装到家具(4)中。3和 4所示，本发明安
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图 1 显示了根据本发明实施例 1 的烤箱和家具的安装过程的说明。
图 2 示出了根据本发明实施例 1 的夹子和孔的啮合结构示意图。
图 3 显示了根据发明的实施例 2 的烤箱和家具的安装过程的说明。










Versteckter und werkzeugloser Einbau eines Gerätes in das Möbel
1. Zusammenfassung der Offenlegung
Die Erfindung schlägt eine Installation zur Befestigung eines Gerätes in Möbeln vor, wobei ein
Befestigungselement, z.B. ein Clip, der eine werkzeuglose Installation/Montage des Gerätes und des
Möbels ermöglicht. Die Einbaulösung sieht keine sichtbare Markierung/Hohlraum auf dem Möbel
vor. Die Erfindung verwendet vorfixierte Clips an den Wänden des Geräts, was ihre einfache
Installation an den Möbeln des Hauses ermöglicht.
2. Anwendbare Patent-Kategorisierung
Aus anwendbaren Patentverweisen, immer mit Küchengeräten
A47J Küchenausrüstung; Kaffeemühlen; Gewürzmühlen; Apparate zur Herstellung von Getränken
F16M1 Sonstige Halterungen für Positioniergeräte oder -gegenstände; Mittel für handgehaltene
Stabilisierungsgeräte oder -gegenstände zum Abstützen auf oder Befestigen an einem Gegenstand,
z. B. Baum, Tor, Fensterrahmen, zyklisch repositionierbar
A47F5 Schienenkonstruktionen; Halterungen
3. Bereich Technologie
Bei der Erfindung handelt es sich um ein vorfixiertes Fastenelement, das in ein Gerät, z.B. einen
Ofen, eingebaut wird, um das Gerät an Hausmöbeln zu befestigen. Die vorgeschlagene Lösung




Schienenmontagesystem mit einer Montage mit einer Montageplatte mit einer Rückseite und einer
Vorderseite, wobei die Rückseite der Vorderseite gegenüberliegt, und mindestens einem
Montagebolzen, der mit der Rückseite der Montageplatte verbunden ist, wobei jeder Montagebolzen
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einen Schaftabschnitt, der sich von der Rückseite nach außen erstreckt, und einen vergrößerten
Kopfabschnitt aufweist, der an einem distalen Ende des Schaftabschnitts angeordnet ist. Die
Halterung enthält auch einen Auslösemechanismus, der mit der Vorderfläche gekoppelt ist, um die
Halterung von einer Schiene zu lösen. Das Schienenmontagesystem enthält auch einen Adapter, der
mit der Vorderseite der Montageplatte gekoppelt ist, wobei der Adapter lösbar mit einer
Ausrüstungsschnittstelle eines Ausrüstungsteils gekoppelt ist.
2. US2016186925A1 KLAMMER- UND SCHIENENBEFESTIGUNGSSYSTEM
Abstrakt:
Clip- und Schienenbefestigungssystem zur Befestigung eines Zubehörs, umfassend mindestens ein
Schienenelement mit einer Längsachse, einem ersten Ende, einem zweiten Ende, einem Kanal, der
sich im wesentlichen entlang der Längsachse erstreckt, mindestens einer Endöffnung und einer
Längsöffnung. Das System umfasst auch mindestens eine Schienenklammer, die ein
Kanaleingriffselement und ein Befestigungselement aufweist. Die Schienenklammer eignet sich für
eine gleitende Bewegung entlang des Schienenelements und zum Abstützen des Zubehörs auf dem
Montageelement. Der Kanal steht mit der mindestens einen Öffnung in Verbindung, und die
Längsöffnung ermöglicht es dem Montageelement, aus dem Kanal herauszuragen, während der Clip
von der Schiene getragen wird. Der Kanal und die mindestens eine Öffnung sind jeweils von
geeigneter Größe und Abmessung, um das Eingriffselement des Kanals aufzunehmen, so dass der
Schienenclip vom Schienenelement aufgenommen werden und in einer Richtung, die im
Wesentlichen parallel zur Längsachse verläuft, daran entlang gleiten kann.
5. Zu lösendes Problem
Im Allgemeinen wird ein Küchengerät, wie z.B. ein Backofen, mit Hilfe von Schrauben an einem
Möbelstück befestigt. Eine solche Installation erfordert zusätzliches Werkzeug, d.h.
Schraubenzieher, und einen zeitaufwendigen Prozess und führt dazu, dass das Möbel beschädigt
wird oder sichtbare Spuren an den Wänden hat. Deshalb möchte ein Fachmann eine Lösung finden,
um die oben genannten Probleme zu verbessern.
6. Vorgeschlagene Lösung
Die vorgeschlagene Erfindung bietet eine Einraststruktur zwischen einer Vorrichtung und einem
Möbelstück, indem mindestens ein vorfixierter Clip an der Vorrichtung angebracht wird. In die Wände
des Möbels wird ein Loch gebohrt, um mit dem vorfixierten Clip in Eingriff zu kommen. Während der
Installation richtet ein Benutzer die vorfixierte Klammer direkt auf das Loch aus und bringt sie
miteinander in Eingriff, um die Vorrichtung im Möbel zu befestigen. Dementsprechend kann diese
Lösung die Installationszeit verkürzen, eine vereinfachte Installation ohne zusätzliches Werkzeug




Wie in den Abbildungen gezeigt. 1 bis 2 zeigt eine illustrative Ausführung eines
Installationsprozesses der Erfindung, wie ein Ofen in ein Möbelstück eingebaut wird (4). Der Ofen
besteht aus einem Gehäuse und einem das Gehäuse abdeckenden Frontrahmen (3), wobei das
Gehäuse von Seitenwänden (2) gebildet wird. Ferner umfasst der Ofen zwei Klammern (1), denen
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jeweils die rechte und die linke Seite vorangestellt sind, die durch die Verbindungen der rechten und
der linken Seitenwand (2) und des Frontrahmens (3) gebildet werden. Das Möbel (4), z.B. ein
Schrank, hat einen Raum zur Aufnahme des Ofens und besteht aus einem Gehäuse mit mehreren
Seitenplatten. Jeweils zwei Seitenplatten des Möbels (4), die der rechten und linken Seitenwand
entsprechen
(2) des Ofens hat ein Loch (7), das an der Innenfläche ausgebildet ist, und ist mit der entsprechenden
Klammer (1) in Eingriff.
Wie in Fig. 2 dargestellt, ist ein Ende der Klammer (1) klauenförmig ausgebildet, um in das Loch (7)
einzugreifen, und das andere Ende der Klammer (1) ist als Hakenteil (8) ausgebildet, um den
Installationszustand des Möbels (4) und des Ofens freizugeben. Vorzugsweise ist der Clip (1) aus
Materialien mit guter Elastizität hergestellt. Alternativ werden die Klammern (1) an der zentralen
Position der Seitenwände (2) des Ofens vorfixiert und umfassen eine Rippe (5) zur Verbesserung des
stabilen Fixierungsniveaus.
Während eines Installationsprozesses schiebt ein Kunde oder ein Mitarbeiter des
Gerätemontagedienstes den Ofen direkt in den Raum des Möbels (4). Dabei wird jede Klammer (1)
in das entsprechende Loch (7) gedrückt und damit in Eingriff gebracht, so dass eine stabile
Eingriffsstruktur zwischen dem Ofen und dem Möbel (4) gebildet wird. Als Ergebnis stellt der Kunde
die Installation mit externen Werkzeugen in kurzer Zeit fertig.
Auf der anderen Seite drückt der Kunde während eines Vorgangs zum Entfernen des Ofens von den
Möbeln (4) den Hakenteil (8) der Klammern auf beiden Seiten des Ofens, um die Klammer (4) aus
den Löchern (7) zu lösen. Auf diese Weise entfernt er oder sie den Ofen leicht und ohne externe
Werkzeuge.
Darüber hinaus ist eine solche Eingriffsstruktur als Verriegelungsmechanismus im Inneren des
Möbels (4) ausgebildet, so dass keine sichtbaren Spuren auf dem äußeren Erscheinungsbild des
Möbels (4) erscheinen.
Ausführung 2
Wie in den Abbildungen gezeigt. 3 und 4 zeigt die andere Verkörperung des Installationsprozesses
der Erfindung, wie der Ofen in das Möbelstück eingebaut wird (4). Im Vergleich mit der
Ausführungsform 1 besteht der Unterschied darin, dass die Ausführungsform 2 offenbart, dass die
Größe des Lochs (7) der Seitenwand (2) tiefer in die Tiefe und breiter in die Breite geht. Wenn ein
Benutzer den Ofen während eines Installationsvorgangs direkt in das Möbel (4) schiebt, kann eine
durch den Clip (4) und das Loch (1) gebildete Einraststruktur instabil sein und sich leicht lösen. Um
eine stabile Installation des Ofens und des Möbels (4) zu bilden, wird eine Abstandsklammer (6) zum
Anbringen und Einrasten mit der Klammer (1) am Loch (7) vorfixiert. Daher haben der Ofen und die
10
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Möbel (4) immer noch eine stabile Einraststruktur, indem die Klammer in die Abstandsklammer (6)
einrastet.
Dementsprechend bietet die Erfindung eine Einraststruktur zwischen einem Gerät und einem
Möbelstück, um die Installationszeit zu verkürzen, eine vereinfachte Installation ohne zusätzliches
Werkzeug zu ermöglichen und zu verhindern, dass die Wände des Möbelstücks während der
Installation Strukturschäden erleiden.
Abbildung 1 zeigt eine Illustration eines Installationsprozesses für einen Ofen und ein Möbel
entsprechend der Ausführungsform 1 der Erfindung.
Abbildung 2 zeigt eine Veranschaulichung der Eingriffsstruktur einer Klammer und eines Lochs
gemäß der Verkörperung 1 der Erfindung.
 Abbildung 3: Darstellung eines Installationsvorgangs für einen Ofen und ein Möbelstück gemäss der
Ausführungsform 2 der Erfindung.
Abbildung 4 zeigt eine Darstellung der Eingriffsstruktur eines Clips und eines Lochs gemäß der










Installation cachée et sans outil d'un appareil dans le meuble
1. Résumé de la divulgation
L'invention propose une installation pour la fixation d'un appareil dans un meuble, dans laquelle un
élément de fixation, par exemple un clip, permet une installation/montage sans outil de l'appareil et
du meuble. La solution d'installation ne laisse aucune marque ou cavité visible sur le meuble.
L'invention utilise des clips préfixés sur les murs de l'appareil, ce qui permet une installation facile
avec les meubles de la maison.
2. Catégorisation des brevets applicables
D'après les références des brevets applicables, toujours avec les appareils de cuisine
A47J Équipement de cuisine ;  moulins à café ;  moulins à épices ;  appareils pour la fabrication de
boissons
F16M1 Autres supports pour appareils ou articles de positionnement ; moyens pour appareils ou
articles de positionnement à main destinés à être posés ou fixés sur un objet, par exemple un arbre,
un portail, un cadre de fenêtre, un cycle repositionnable
A47F5 Constructions ferroviaires ; parenthèses
3. Domaine technologique
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L'invention concerne un élément de fixation préfixé, intégré à un appareil tel qu'un four, pour fixer
l'appareil à un meuble de maison. La solution proposée permet une installation sans outil d'un
appareil.
4. Références
1. EP3354246B1 SYSTÈME DE MONTAGE DES ÉQUIPEMENTS
Résumé :
Un système de montage sur rail comprenant une monture avec une plaque de montage avec une
surface arrière et une surface avant, la surface arrière est opposée à la surface avant et au moins
un goujon de montage couplé à la surface arrière de la plaque de montage, chaque goujon de
montage comprend une partie tige qui s'étend vers l'extérieur depuis la surface arrière et une partie
tête élargie disposée à une extrémité distale de la partie tige. La monture comprend également un
mécanisme de libération couplé à la surface avant pour libérer la monture d'un rail. Le système de
montage  sur  rail  comprend  également  un  adaptateur  couplé  à  la  surface  avant  de  la  plaque  de
montage, l'adaptateur étant couplé de manière amovible à l'interface d'un équipement.
2. US2016186925A1 SYSTÈME DE FIXATION PAR CLIP ET SUR RAIL
Résumé :
Un système de fixation par clip et rail, pour le montage d'un accessoire. comprend au moins un
élément de rail ayant un axe longitudinal, une première extrémité, une seconde extrémité, un canal
qui s'étend sensiblement le long de l'axe longitudinal, au moins une ouverture d'extrémité et une
ouverture longitudinale. Le système comprend également au moins un clip de rail, ayant un élément
d'engagement du canal et un élément de montage. Le clip de rail est adapté pour un mouvement
coulissant le long de l'élément de rail et pour supporter l'accessoire sur l'élément de montage. Le
canal communique avec au moins une ouverture et l'ouverture longitudinale permet à l'élément de
montage de sortir du canal tandis que le clip est soutenu par le rail. Le canal et l'ouverture au moins
sont chacun de taille et de dimension appropriées pour recevoir l'élément d'engagement du canal,
de manière à permettre au clip de rail  d'être capturé par l'élément de rail  et de glisser le long de
celui-ci dans une direction qui est sensiblement parallèle à l'axe longitudinal.
5. Problème à résoudre
En général, un appareil de cuisine, tel qu'un four, est installé sur un meuble à l'aide de vis. Une telle
installation nécessite des outils supplémentaires, c'est-à-dire des tournevis, et un processus qui
prend du temps, et entraîne l'endommagement du meuble ou la présence de marques visibles sur
ses parois. Par conséquent, une personne compétente dans ce domaine souhaite trouver une
solution pour améliorer les problèmes mentionnés ci-dessus.
6. Solution proposée
L'invention proposée fournit une structure d'engagement entre un appareil et un meuble en
appliquant au moins un clip préfixé à l'appareil. Un trou est formé dans les parois du meuble pour
s'engager avec le clip préfixé. Lors de l'installation, l'utilisateur aligne directement le clip préfixé sur
le trou et les engage l'un avec l'autre de manière à fixer l'appareil dans le meuble. Cette solution
permet de réduire le temps d'installation, de simplifier l'installation sans outils supplémentaires et
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Comme le montrent les figues. 1 à 2, une illustration d'un processus d'installation de l'invention
indique comment un four est installé dans un meuble (4). Le four comprend un boîtier et un cadre
frontal (3) recouvrant le boîtier, dans lequel le boîtier est formé par des parois latérales (2). De plus,
le four comprend deux clips (1) respectivement préfixés par les côtés droit et gauche formés par les
connexions des parois latérales droite et gauche (2) et du cadre frontal (3). Le mobilier (4), par
exemple une armoire, dispose d'un espace pour recevoir le four et comprend un boîtier comportant
un certain nombre de plaques latérales. Chacune des deux plaques latérales du meuble (4)
correspondant aux parois latérales droite et gauche
(2) du four a un trou (7) formé sur la surface intérieure et est engagé avec le clip (1) correspondant.
Comme le montre la figure 2, une extrémité du clip (1) est en forme de griffe pour s'engager dans le
trou (7), et l'autre extrémité du clip (1) est en forme de crochet (8) pour libérer l'état d'installation du
meuble (4) et du four.  De préférence, le clip (1) est fait  de matériaux ayant une bonne résilience.
Alternativement, les clips (1) seront préfixés sur la position centrale des parois latérales (2) du four
et comportent une nervure (5) pour améliorer le niveau de fixation stable.
Lors d'un processus d'installation, un client ou un travailleur du service de montage des appareils
pousse directement le four dans l'espace du meuble (4). Chaque clip (1) est alors enfoncé dans le
trou correspondant (7) et s'y engage, de sorte qu'une structure d'engagement stable entre le four et
le meuble (4) est formée. Ainsi, le client termine l'installation avec des outils externes en peu de
temps.
D'autre part, pendant le processus de retrait du four du meuble (4), le client appuie sur la partie
crochet (8) des clips des deux côtés du four pour libérer le clip (4) des trous (7). Il ou elle retire ainsi
facilement le four sans aucun outil externe.
En outre, une structure d'engagement telle qu'un mécanisme de verrouillage est formée à l'intérieur
du meuble (4) de sorte qu'aucune marque visible n'apparaisse sur l'aspect extérieur du meuble (4).
Réalisation 2
Comme le montrent les figues. 3 et 4, l'autre incarnation du processus d'installation de l'invention
indique comment le four est installé dans le meuble (4). Par rapport à l'incarnation 1, la différence
est que l'incarnation 2 révèle que la taille du trou (7) de la paroi latérale (2) est plus profonde en
profondeur et plus large en largeur. Si un utilisateur pousse directement le four dans le meuble (4)
pendant un processus d'installation, une structure d'engagement formée par le clip (4) et le trou (1)
peut être instable et facilement libérée. Afin d'assurer une installation stable du four et du meuble
(4), un clip d'écartement (6) pour la fixation et l'engagement du clip (1) est préfixé sur le trou (7). Par
conséquent, le four et le meuble (4) ont toujours une structure d'engagement stable en encliquetant
le clip dans le clip d'écartement (6).
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En conséquence, l'invention prévoit une structure d'engagement entre un appareil et un meuble pour
réduire le temps d'installation, permettre une installation simplifiée sans outils supplémentaires et
éviter que les parois du meuble ne subissent des dommages structurels pendant l'installation.
La figure 1 illustre un processus d'installation d'un four et d'un meuble selon l'incarnation 1 de
l'invention.
La figure 2 montre une illustration d'une structure d'engagement d'un clip et d'un trou selon la
première version de l'invention.
 La figure 3 montre une illustration d'un procédé d'installation d'un four et d'un meuble selon la
version 2 de l'invention.
La figure 4 montre une illustration d'une structure d'engagement d'une pince et d'un trou selon la
deuxième version de l'invention.






6. Clip de distance
7. Trou
8. Portion de crochet
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